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MArio P into *

o renovamento
carismatico (rcc)
e a nova evangeliza^ao
breves consideragoes
A missao d a 1greja hoje p assa necessariam ente por um a nova
evangelizagao que so a acgao e luz do Espirito Santo fa ra
desabrochar como um a renovada proclam agao do kerigma
evangelico p a ra os nossos dias, p ara o que tambem tem contribuido o Renovamento Carism dtico Catolico.

No terceiro milenio, os catolicos ou serao misticos
ou ndo serdo catolicos
[Karl Rahner]
Com o Apostob [Paulo] tambem nos vos dizemos: aspirai, com discemimento,
aos dons superiores, em vista do hem comum da Igreja.
(Paulo VI a um grupo do RCC, 25 de Maio de 1977(*>)

* Prof. M A RIO FER N A N D O D E CAM PO S P IN T O . Ju rista e professor universitdrio
jubilado. Leccionou na Faculdade de Econom ia da U niversidade do Porto, no Instituto
Superior de Ciencias Econ&micas e F inanceiras da U niversidade Tecnica de Lisboa,
no Instituto de Ciencias do Trabalho e da Em presa e n a U niversidade C atolica. Foi
director da Faculdade de Ciencias H um anas da U niversidade C atolica durante cerca
de 10 anos.
C o'fundador da Sedes, da Fundaqao O liveira M artins e da R evista N ova C idadania,
entre outras in iciativas de indole social e cultural. Foi o prim eiro Presidente da Com issdo
N acional Ju stiga e P az e tambem o prim eiro Presidente do Conselho N acional de
Educagao. Foi Presidente da Com issdo Intem acional p ara a Com em oragao dos 500
anos das M isericordias e do Conselho N acional p ara a Extingao do Trabalho Infantil.
Participante no Renovamento carism dtico, n a direcgao da comunidade Pneum a V ita
e director da revista “Pneum a
(,) Apud: Solesmes, L ’Esprit Saint dans Venseignement des Papes, 1982, p. 2 01 .
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I HIntrodugao sobre o R C C
1. O Renovamento Carismatico Catolico, «novo movimento
eclesial», e usualmente apresentado como efusao experimentada do Espirito Santo, que introduz uma nova vida de encontro pessoal com Deus
— segundo o testemunho dos muitos milhoes de catolicos que ja fizeram essa experiencia, incluindo muitos sacerdotes, catolicos e altos
dignitarios da Igreja. Tera ocorrido, pela primeira vez, com um grupo
de universitarios catolicos da Universidade de Duquesne, Pittsburgh,
Estados Unidos (universidade dos Espiritanos), que se reuniam, num
fim de semana de Fevereiro de 1967, para rezar e pensar sobre a Igreja
e os problemas entao muito perturbadores do periodo pos-concilio. De
“esse acontecifacto, esse acontecimento veio a ser mundialmente conhecido como o
mento veio a ser fim-de'Semana de Duquesne, e e geralmente aceite como marco inicial
mundialmente
do Renovamento Carismatico Catolico.
conhecido como
Ha relatos escritos desses acontecimentos pelos proprios que os
o fim'de-semana
viveram; e que depois iniciaram uma nova caminhada espiritual, a que
de Duquesne, e e
se foram sempre juntando outros membros que faziam a mesma expegeralmente aceite riencia da efusao do Espirito Santo. Entre os primeiros testemunhos, ch
como marco
temos o de Patti Gallagher Mansfield, ainda viva e activa na animagao
initial do
deste novo movimento1; mas nao menos significativos sao os testemuRenovamento
nhos de alguns outros quase em simultaneo, como o do casal RanaCarismatico
ghan2, e tambem o do Padre Edward O ’Connor, que escreveu um exCatolico.”
celente livro descritivo e bem fundamentado do que aconteceu desde
o inicio e ao longo dos primeiros anos, sobretudo nos Estados Unidos e
no Canada, incluindo as reacgoes dos Bispos. Iniciando o relato do
sucedido com o primeiro grupo, resume-se assim nesse livro o que
aconteceu: «Para o nosso intento, bastara dizer que uma vintena de
professores e estudantes fizeram, na sua vida, a experiencia de uma
profunda transformagao religiosa. Foi assim que eles foram conduzidos
a ter um contacto vivo e pessoal com Cristo; e este e o ponto essencial.
Mas a isso acrescentaram-se manifestagoes de ordem carismatica,
como as que se produziram na Igreja primitiva. Varios de entre eles
receberam o dom das lfnguas, outros o dom da profecia, do discemh
mento dos espiritos e o poder de exorcizar»3. E o Padre O ’Connor
continua: «Na sequencia desta experiencia, que remonta a Fevereiro
de 1967, um pequeno grupo de ora^ao se formou. [...] No espa^o de
um mes, o que ali tinha come^ado ganhou a Universidade de Notre'
Dame e a paroquia universitaria catolica da Universidade do Estado de
Michigan. A partir destes tres centros, o movimento expandiu-se ate
Cleveland, a Universidade de Iowa, a de Portland, no Oregon, e ainda
1 P atti G allagher M ansfield, As by a new Pentecost, Prefdcio do C ardeal Suenens,
Franciscan University Press, Steubenville, 1992.
2 R anaghan, Kevin & Dorothy, Catholic Pentecostals, P aulist Press, 1969.
3 Edward O ’Connor, Le renouveau charismatique. Origines et perspectives, Beauchesne, Paris,
1975 (tradugao revista e actualizada pelo Autor da edigao americana de 1971), p. 17.
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a outros lugares. Imediatamente se comegou a falar de urn «movimento pentecostal» na Igreja Catolica»4. E bem sabido que, desde entao, a
expansao do RCC teve um ritmo exponencial, cobrindo hoje o mundo
todo, calculando-se em cerca de 120 milhoes o numero de catolicos
que por ele foram tocados5.
2. A espiritualidade do Renovamento Carismatico Catolico “A espiritualidade
(RCC) e, essencialmente, uma espiritualidade pentecostal: trata-se de do Renovamento
fazer a «experiencia de Pentecostes*, que e «experiencia da efusao do
Carismatico
Espirito» e da «vida no Espirito*. Como desde o Vaticano II se tern
Catolico e,
vindo a reconhecer com maior insistencia, o Pentecostes e permanenessencialmente,
te, na Igreja; nao se limita a um acontecimento situado apenas na uma espiritualidafundagao da Igreja. A Igreja vive e deve viver sempre em Pentecostes:
de pentecostal”
hoje, como sempre, a imagem dos primeiros tempos apostolicos.
Fique claro que dizer espiritualidade pentecostal e dizer espiritualidade inequivocamente trinitaria, situada plena e necessariamente
no coragao da Igreja Catolica, Igreja de Jesus Cristo Ressuscitado, Sab
vador e Senhor. O Espirito de Pentecostes e o Espirito de Cristo (O
Ungido), enviado pelo Pai pelo merito da promessa e da prece de Jesus
Cristo Ressuscitado e glorificado nos ceus, a direita do Pai. Ninguem
vai ao Pai senao pelo Filho; que e Aquele que baptiza no Espirito San
to, O qual habita, santifica e une os cristaos num so Corpo, o Corpo de
Cristo6.

3. As dificuldades de uma espiritualidade pentecostal exigente7
sao algumas. Desde logo porque a via da «experiencia do Espirito Santo» supera de modo misterioso e omnipotente o nosso entendimento
humano, com o qual, nao obstante, temos de pensar a fe e o caminho
da perfeigao, meditando a Palavra de Deus e vivendo e edificando a/
em Igreja. Mas, por outro lado, tambem porque a «vida no Espirito», a
vida carismatica, entra ordinariamente em tensao com a vida na instituigao, a vida institucional. Disse o Papa Paulo VI: «A constituigao da
4 Id., pp. 17-18.
5 Estes dados sao oficiais, do IC C R S , organism o aprovado pelo V aticano e sediado em
Roma, que coordena mundialmente o R C C .
6 Ensina um grande teologo, especialista: «En correspondencia con el punto de vista
inequivoco del Nuevo Testam ento, solo tenemos acceso a C risto en el Espirito Santo
y por medio de el al Padre. Pneum atologia no es, por tanto, un tratado entre otros, ni
tampoco un tem a teologico especial, sino el horizonte de comprension y de experiencia
que lo comprende todo de la Iglesia, en todas sus dimensiones historica y estructurales,
asi como de toda expresion teologica» - cfr. H eribert M iihlen, “Experiencia social del
Espiritu como respuesta a una doctrina unilateral sobre D ios”, in C . H eitm ann e H .
Miihlen, Experiencia y teologia del Espiritu Santo, Secretariado T rinitario, Salam anca,
1978, p. 3 4 0 .
7 «Chegou o tempo de se «oferecer a todos os fieis um a iniciagao crista exigente...»
- cfr. a recente C arta P astoral dos Bispos Portugueses «Com o Eu vos fiz, fazei vos
tamhem».
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Igreja e ao mesmo tempo pneumatica e institucional»8. E, como num
excelente livro escreveu o actual Patriarca de Lisboa, referindo'Se a
polaridade «Igreja carismatica e Instituigao Eclesial», «Nao e de agora
a tensao entre estas duas dimensoes da Igreja», que «ao reflectir sobre
a evangelizagao, [...] vem inevitavelmente ao de cima»9. Isto, embora
essa tensao seja (deva ser) essencialmente intra-carismatica, entre o carisma do discemimento e os demais carismas.

“a primeira tarefa
consistira sempre
em ser docil a
obra gratuita do
Espirito do
Ressuscitado, que
[...] abreos
coragoes daqueles
que se poem a
escuta”

4.
Por palavras que serao sempre imperfeitas e arriscadas
exprimir a nossa ambiguidade humana no acolhimento das gragas da
Salvagao — para vivermos em Igreja de Cristo fieis ao Espirito — , dirse-ia que ha uma espiritualidade mais pentecostal, em que a focagem
incide na comunicagao e na acgao do Espirito Santo que vem ao coragao dos baptizados que « 0 » acolhem e, atraves desta comunicagao/
acgao em cada um e todos, forma um so Corpo, o Corpo Mistico de
Cristo, distribuindo por todos as suas gragas, os seus dons, os seus carismas, como Lhe apraz. Pois que, como diz Bento XVI, «a primeira
tarefa consistira sempre em ser docil a obra gratuita do Espirito do
Ressuscitado, que [...] abre os coragoes daqueles que se poem a
escuta»10.
Mas ha uma focagem diferente, que acentua a acgao do Espirito
olhando-a, na pratica, mais imediatamente na Instituigao. O Espirito, a
alma da Igreja, vem deste modo a ser visivel e eficazmente “substituido”
pela Igreja^Instituigao — que e a comunidade dos baptizados, leigos e
membros da hierarquia, mas com destaque para os que estao investidos
nas fungoes de autoridade. A dominancia desta focagem mais institucional desenvolve uma espiritualidade que “substitui” a obediencia pessoal (mistica) ao Espirito pela obediencia a autoridade do ministerio da
Instituigao (que tern a assistencia do Espirito); e levou historicamente a
superlativizar a humilde obediencia a autoridade e a desmaiar a memoria e o culto do Espirito Santo, sobretudo na tradigao da Igreja latina,
esquecimento este verificavel na pastoral, na teologia, na catequese e
na liturgia, ja reconhecido inclusive por teologos e Papas11.
8 Paulo VI, ao Congresso de direito candnico, em 17 de Setembro de 1973.
9 Policarpo, C ard. P atriarca Jose, Evangelizagao, anuncio de liberdade, M ultinova,
Lisboa, 1975, p. 2 0 5 .
10 C fr. C arta P astoral Ubicum que et semper, n. 1. Escreve tambem o teologo Miihlen:
«L a Iglesia no es una prolongacion de la encam acion en cuanto tal, sino la compleccion
del Espiritu y la experiencia del Espiritu de Jesu s. E s el m isterio de un Espiritu en sus
muchos portadores, de una unica persona en m uchas personas y, de este modo, de una
socializacion no deducible en el mero nivel intram undano y de una experiencia del
N osotros» (M iihlen, Experiencia, p. 3 4 1 ).
11 Sobre o cham ado esquecimento do «D eus esquecido» (o Espirito Santo), cfr., entre
m uitos outros, Yves C ongar, Je crois en VEsprit Saint, I. L ’experience de VEsprit,
C E R F , P aris, 1979, pp. 2 1 8 ss.; e Padre A delio Torres N eiva, O s ventos do Espirito.
O Espirito Santo n a vida e n a m issao da Igreja, Ed. Congregaqao do Espirito Santo,
Lisboa, 2 0 1 0 , pp. 9 ss.
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5.
Uma clara e forte interpelagao neste sentido foi a do
Leao XIII, na sua Enciclica «Divinum illud munus», de 1897, escrita ja
na perspectiva da dobragem do seculo.
Vale a pena transcrever aqui alguns excertos, porque andam
muito esquecidos. Escreve o Papa: «Nada confirma tao claramente a
divindade da Igreja como o glorioso esplendor de carismas que por
toda a parte a circundam, coroa magmfica que ela recebe do Espirito
Santo. [...] Nao menos admiravel, embora na verdade mais dificil de
entender, e a acgao do Espirito Santo nas almas, que se esconde a todos os olhares sensiveis. E esta efusao do Espirito e de tal abundancia
que o proprio Cristo, seu doador, a assemelhou a um rio abundantissimo, como diz S. Joao: “Do seio daquele que ere em mim, como disse a
Escritura, brotarao rios de agua viva” (Jo 7,38); testemunho que o
evangelista glosou, dizendo: “Dizia isto referindo-se ao Espirito Santo
que baviam de receber os que cressem n’Ele” (Jo 7,39)» (nQ8).
Mais adiante, o Papa introduz na sua Enciclica uma rubrica com
este titulo: «Fomente-se o conhecimento e o amor do Espirito Santo»,
acrescentando o seguinte. «Seguramente farao isto muito bem os cristaos se, em cada dia, se empenharem mais em conhece-lo, ama-lo e
implora-lo; a esse fim tende esta exorta^ao, que lhes e dirigida tal como
surge espontaneamente do nosso paternal animo. Talvez que em nossos dias nao faltem tambem alguns que, se fossem interrogados, tal
como em tempos antigos outros foram interrogados por S. Paulo, “se
tinham recebido o Espirito Santo”, tambem responderiam, por sua vez:
“Nos nem sequer temos ouvido que ha um Espirito Santo”. Que se a
tanto nao chega a ignorancia, em muitos deles e muito escasso o conhecimento sobre Ele; talvez, ate com frequencia, tenham o Seu nome
nos labios, enquanto a sua fe esta cheia de escuridao. Recordem pois
os pregadores e os parocos que lhes pertence ensinar com diligencia e
claramente ao povo a doutrina catolica sobre o Espirito Santo, evitando as questoes dificeis e subtis e a tola curiosidade que presume investigar todos os segredos de Deus. Tratem de recordar e explicar clara
mente os muitos e grandes beneficios que, do Divino Doador, nos vem
constantemente, de forma que de coisas tao altas o erro e a ignorancia,
improprios dos filhos da luz sejam banidos. Insistimos nisto, nao so por
tratar-se de um misterio, que directamente nos prepara para a vida
etema e por isso devemos crer firme e expressamente, mas tambem
porque, quanto mais clara e plenamente se conhece o bem, mais intern
samente o desejamos e o amamos» (nQ13).

Papa

“esta efusao do
Espirito e de tal
abundancia que o
proprio Cristo,
seu doador, a
assemelhou a um
rio abundantissimo”

6.
Com esta iniciativa doutrinal e pastoral de Leao XIII, clara
mente propondo uma maior espiritualidade pentecostal na Igreja, pode-se correlacionar, decadas mais tarde, em 1943, uma outra iniciativa,
esta de Pio XII, com a sua Enciclica «Mystici corporis». Mas so nos anos
sessenta, de modo imprevisto, numa decada do seculo XX em que se
fazia uma revolugao cultural de tendencia hedonista e social-materialista, o Concilio Vaticano II foi expressamente convocado com uma invomissao espiritana
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cagao pentecostal do Papa Joao XXIII: Uque venha uni Novo Pentecostes sobre a Igreja e o mundo”12. E o Concflio encontrou-se de facto com
as duas acentuagoes espirituais e teologicas referidas. Perante a questao
da actualidade ou nao dos carismas na Igreja, o Concflio, decidiu claramente pela doutrina da sua actualidade, mesmo os que a teologia conceitualmente separou como extraordinarios. Desde entao, como ja se
disse, a Igreja vive em um Novo Pentecostes, ou em um Pentecostes
sempre em renovagao, como foi o voto do Papa Joao XXIII. Impressionante e que o RCC tenha surgido imediatamente apos o fecho do Con
cflio (algumas descrigoes mostram muito bem isso mesmo).
7. Ja passado o Condlio que ele proprio encerrou, Paulo VI confirmou a crftica a uma tradigao que acentuou demasiado o aspecto visfvel da igreja e esqueceu o Espirito Santo. Como por exemplo neste
excerto: «Um ensinamento dos mais importantes, dos mais caracterfsticos e dos mais fecundos que o Concflio Vaticano II deixou a Igreja e
o do misterio da Igreja, o qual consiste na animagao que lhe faculta
viver como Corpo Mfstico de Cristo; e esta animagao vem-lhe do Espfrito Santo, o Espirito de Cristo. Isto mesmo nos foi ensinado, pode-se
dizer desde sempre, pelo Pentecostes, pela doutrina dos Padres da Igreja (em particular Santo Atanasio, S. Basflio, S. Gregorio de Nissa; e,
para a Igreja do Ocidente, Santo Hilario, Santo Ambrosio, S. Leao
Magno), pelos recentes documentos pontificios e por estudos teologb
cos notaveis. Mas a catequese ordinaria tinha em vez disso tendencia
a considerar a Igreja sob o seu aspecto visfvel e social, reivindicado,
especialmente pelo Condlio de Trento, contra certas heresias da Reforma. Sem negar este aspecto, mas vendo nele, sob um piano mais
elevado, um sinal e um instrumento de salvagao, o recente Concflio
chamou a atengao para um aspecto espiritual, misterioso, divino da
Igreja. Se queremos seguir o ensinamento do Concflio, devemos aumentar o conhecimento doutrinal que temos do Espirito Santo»13.
8. E isto mesmo o que, humildemente na fe, a sua maneira experimenta e pensa o RCC. Recentemente, numa grande assembleia de
fieis deste movimento, em Fatima, o Arcebispo brasileiro, D. Alberto
Taveira, disse [1] que o carisma do RCC e manter na Igreja a cultura
“o carisma dos
espiritual do Pentecostes; e [2] que o carisma dos membros do Rem>
membros do
Renovamento e
vamento e ser apostolos da efusao do Espirito Santo14.
Pode-se ler nestas palavras uma sfntese bastante feliz da espirb
ser apostolos da
efusao do Espirito tualidade do Renovamento, que abarca nao apenas o tempo do cenaculo e da efusao do Espirito, mas tambem e consequentemente o teim
Santo”
12 O P ap a nao apenas fez essa invocagao, como propos a toda a Igreja um a oragao
pedindo a D eus p ara que o Concdio fosse um Novo Pentecostes sobre a Igreja e o
M undo. O que foi depois reconhecido pelo P apa Paulo V I.
13A udiencia geral de 2 6 de Maio de 1971, apud Solesmes, U E sprit Saint, pp. 192-193.
14Assembleia anual promovida pela Comissao Inter-diocesana do RCC, em Agosto de 2010.
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po da vida no Espirito e da missao. Missao que tern multiplas formas e
direcgoes, tantas quantas as comunidades a que se dirige, no tempo e
no espago. Uma destas formas e hoje procurada pela Igreja (ao encontro sobretudo das sociedades de antiga cristianizagao e moderna descristianizagao, como na Europa), atraves da ideia, langada pelo Papa
Joao Paulo II e agora retomada por Bento XVI, da chamada «Nova
Evangelizagao*15.
II - Sobre a Nova Evangelizagao
9. Mas o que entender por Nova Evangelizagao?
Ate agora, nao se impos ainda uma forma precisa para esta pretendida nova forma de evangelizagao, adequada mais especificamente
aos tempos e lugares da actuals sociedades europeias, onde os proprios
catolicos, em diminuigao, manifestam, em medida preocupante, uma
acomodagao ao espirito secularista do nosso tempo — do mesmo passo
que se manifesta, claramente, uma difusa procura de espiritualidade e
de experiencia mistica, bem como, dentro da Igreja Catolica, um florescimento de novos movimentos estusiasticos e carismaticos.
10. E verdade que e pacifica a ideia de que a evangelizagao deve
partir de convertidos, de baptizados no Espirito Santo, de discipulos
fieis e entusiasmados. Como nos relata D. Jose Policarpo, referindo-se
ao Sinodo sobre a evangelizagdo do mundo modemo, em que participou
pessoalmente, «ao longo de todos os trabalhos do Sinodo, sentia-se,
como pano de fundo, a convicgao de que so uma Igreja renovada e
dinamizada pelo Evangelho podera hoje ser fiel ao dever de evangelizar
o mundo. A evangelizagao nao pode ser o simples enunciar de uma
mensagem teorica, mas tern de ser um testemunho de vida. Precisamse cristaos e comunidades locais que deem, com o testemunho das suas
vidas, credibilidade a Palavra que anunciam»16. E concluindo sobre «a
evangelizagao e a renovagao da Igreja Portuguesa», disse: «A evangelizagao tern de passar necessariamente pela renovagao da vida cornunitaria. O testemunho da comunhao ffaterna nas comunidades cristas
e de importancia primordial no anuncio do Evangelho. Uma certa tensao entre pequeno grupo nas suas diversas formas ja ensaiadas e as
grandes comunidades, precisa de ser ultrapassada por uma visao plura-

“A evangelizagao
tem de passar
necessariamente
pela renovagao da
vida comunitaria.
O testemunho da
comunhao
fratema nas
comunidades
cristas e de
importancia
primordial no
anuncio do
Evangelho.”

15 L e-se n a recente C arta P astoral do P atriarca de Lisboa: « 0 desafio de um a “nova
evangelizagao” e langado por Jodo Paulo II aos B ispos da Am erica L atin a. Esta-se a
celebrar o quinto centendrio da evangelizagao da A m erica L atin a, pelos espanhois e
pelos portugueses. E perante a evolugao cultural das Igrejas do continents, o P apa langa
aos Bispos esse desafio. F ala de um novo compromisso m issionario, “nao certamente
de um a re'evangelizagao, m as de um a nova evangelizagao, nova no seu ardor, nos seus
tnetodos e n as su as expressoes” » - v. C arta pastoral: N ova evangelizagao - um desafio
pastoral, de 14 de Setembro de 2 0 1 0.
16 Ob. cit., p. 211.
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“Se a Igreja
encontrar os
caminhos da
renovagao
comunitaria, ela
encontrara os
caminhos da
evangelizagao”

lista de complementariedade. O que e importante e que todos os cristaos vivam comunitariamente a sua fe, completando a pertenga a
grande comunidade com experiencias de vida em grupo. Se a Igreja
encontrar os caminhos da renovagao comunitaria, ela encontrara os
caminhos da evangelizagao*17.
Mas se e pacifica a ideia referida, da necessidade da renovagao
pessoal e comunitaria da conversao e do baptismo, tambem e pacifico
que essa renovagao so se faz pelo dom do Espirito. E com isto voltamos
ao ponto da espiritualidade pneumatica e do «esquecimento» do Espi
rito Santo. Sobre este «esquecimento», e a sua superagao, vale a pena
meditar.

11.
Uma preliminar questao se pode desde logo levantar: «n
evangelizagao, relativamente a que «outra» evangelizagao?
Nao, bem decerto, relativamente a unica e sempre jovem evan
gelizagao kerigmatica que o Espirito fez brotar na Igreja no primeiro
Pentecostes e iluminou e aqueceu a Igreja Apostolica. Esta vinda e
referenda original nunca envelheceu; mas envelheceu, isso sim, o entusiasmo de geragoes sucessivas -— a queixa, de uns, ou a explicagao
teologica tranquilizante, de outros, sobre o apagamento dos carismas e
um facto historico bem documentado, logo nos primeiros seculos da
Igreja, e sobretudo na Igreja pos Constantino. Desde entao, a Igreja
conhece permanentemente, com episodios agudos recorrentes, a tensao entre os entusiasmos misticos carismaticos e a direcgao catequetica
e pastoral da autoridade institucional18. Podemos ilustrar esta dificuldade, patente no nosso tempo em que aconteceu Vaticano II, com o
caso do Padre Pio de Pietralcina, que primeiro foi mal julgado e severamente punido pela autoridade da Igreja e depois foi canonizado.
A Nova Evangelizagao so pode portanto referir-se a evangeliza
gao caracteristica da Igreja do nosso tempo — que, evidentemente,
nao e homogenea, nem se considera como desligada da referenda ao
Espirito Santo; mas que, manifestamente, se apoia mais nas forgas organizativas, pastorais e teologicas da instituigao, do que na inspiragao
Pentecostal carismatica. Em algum contraste, pode dizer-se, com os
novos movimentos eclesiais, caracterfsticos do seculo XX, mais entusiasticos e carismaticos (sem prejuizo da doutrina teologica segura), que,
por isso mesmo — ousamos pensa-lo — obtem frutos evangelicos indesmentiveis. Para eles, a questao nao e a de mudarem para uma nova
Evangelizagao; pensamos que, para eles, a questao e a de contribuirem
para uma Nova Evangelizagao. E isto, em vista dos frutos, que sao o
sinal seguro do discemimento.

17 Ob. d t., p. 273.
18 A bibliografia e abundante. V . por exemplo, Yves Cougar, Je crois en VEsprit Saint.
I - Vexperience de VEsprit, Cerf, Paris, 1979, pp. 95 s s .; Louis Bouyer, L a spiritualite
du Nouveau Testam ent et des Peres, vol. I, Ed. M ontaigne, 1966.
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12.
Assim, e porque ninguem nega que a evangelizagao deve ser
sempre na forga do Espirito Santo, a questao da Nova Evangelizagao
passa essencialmente pela questao da recondugao da evangelizagao a
energia primacial da sua natureza kerigmatica; e logo seguida da pastoral da respectiva doutrina catequetica carismatica. A estas duas fases
(por assim dizer) da evangelizagao, correspondem o baptismo no Espfrito (ou a renovagao da efusao no Espirito) e a pastoral catequetica da
vida crista comunitaria sob a condugao do Espirito (ou a renovagao da
vida paroquial).
Nota essencial desta renovagao, pastoralmente falando, e a da
experiencia pessoal de Deus, ou do encontro pessoal com Deus, ou a
da efusao do Espirito, tudo expressoes equivalentes, que indicam uma
direcgao mais entusiastica, mistica ou carismatica, do que aquela que
tern vindo a ser seguida na pastoral ordinaria das nossas paroquias.
Nao vemos razao para que a Nova Evangelizagao deva ser algo
mais do que uma renovagao pentecostal, na linha de Vaticano II, convocado para que um Novo Pentecostes venha sobre a Igreja e o Mum
do. Quern a procurar em novas formas de pastoral institucional nao
conseguira uma autentica evangelizagao na forga do «Espirito que re'
nova todas as coisas».
Dificuldade de monta e que tudo isto so pode acontecer se os
que estao ordenados em autoridade partilharem esta experiencia. Aqui
vemos o sinal que nos e dado pelo actual Papa.
13.
Sim, talvez por esta razao, Bento XVI, depois de ter proposto
a Igreja um ano de meditagao sobre a experiencia apostolica de S.
Paulo (o Ano Paulino), propos um segundo ano de meditagao sobre a
espiritualidade sacerdotal (o Ano Sacerdotal) — para que propos
como inspiradoras as figuras do Santo Cura d’Ars e ainda a de S. Pio
de Pietralcina, sacerdotes inegavelmente misticos e carismaticos. E,
depois desta preparagao proposta a toda a Igreja, mas especialmente
aos sacerdotes, decide criar um novo dicasterio romano, o Conselho
Pontificio para a Nova Evangelizagao.
No documento com que institui este novo orgao, Bento XVI diz o “Para proclamar
seguinte: «Efectivamente, nao podemos esquecer que a primeira tarefa con- de modo fecundo
a Palavra do
sistird sempre em ser docil a obra gratuita do Espirito do Ressuscitado, que
Evangelho,
acompanha quantos sdo portadores do Evangelho e abre o coragao daqueles
que se poem a escuta. Para proclamar de modo fecundo a Palavra do Evam exige-se sobretudo que se viva
gelho, exige'Se sobretudo que se viva uma profunda experiencia de Deus.
uma profunda
Como pude afirmar na minha primeira Endclica Deus caritas est: «No
experiencia de
inicio do ser cristao, nao ha uma decisao etica ou uma grande ideia, mas o
Deus.”
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dd a vida um novo
Horizonte e com isto a orientagdo decisiva» (Papa Bento XVI, Ubicumque
et semper, n. 1).
14.
Esta declaragao pode con siderate uma verdadeira chave
para abrir pressupostos e conteudos essenciais da Nova Evangelizagao.
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“chegou o tempo
de se «oferecer a
todos os fieis uma
iniciagao crista
exigente e
atractiva,
comunicadora da
integridade da fe
e da espiritualidade radicada no
Evangelho,
formadora de
agentes livres no
meio da vida
publica”

Pensamos que ela contem duas ideias essenciais: a primeira, a da «do
cilidade a obra gratuita do Espfrito do Ressuscitado»; e a segunda, a do
encontro pessoal com Deus, em Jesus Cristo («encontro [...] com uma
Pessoa, que da a vida um novo horizonte e com isto a orientagao decisiva»).
Mas estas duas ideias necessitam como que de uma densificagao, seja de compreensao teologica, seja de catequese espiritual. E essa
densificagao necessita de uma instrugao. A verdade e que, a esse proposito, nao se conhece ainda uma instrugao doutrinaria e catequetica,
que esteja langada na pastoral corrente.
Como escreve lapidarmente o Pe. Scanlan, no Prefacio a um
belo livro do jesufta Pe. Faricy19: «A enfase actual sobre uma relagao
pessoal com Jesus e um conhecimento experimental do poder do Espfrito Santo criou uma exigencia de instrugao clara sobre a relagao entre
estas experiencias e o ensino tradicional catolico sobre vida espiritual».
Eis a questao, em termos claros e inequfvocos: e desta instrugao que se
faz mister, em nosso entendimento, quando se fala destes pressupostos
de uma Nova Evangelizagao.
Como tambem se diz na Carta Pastoral dos Bispos Portugueses,
chegou o tempo de se «oferecer a todos os fieis uma iniciagao crista
exigente e atractiva, comunicadora da integridade da fe e da espiritualidade radicada no Evangelho, formadora de agentes livres no meio
da vida publica». O que constitui uma autocrftica as catequeses que
tern vindo a ser oferecidas ate aqui.

15.
Nao cabe nestas consideragoes ir mais longe quanto a in
gao de uma catequese exigente. Nem temos autoridade e competencia
para o efeito. Apenas podemos deixar aqui estas reflexoes, inspiradas
na experiencia que temos tido, desde vai para mais de vinte anos, de
participagao activa num grupo do Renovamento Carismatico Catoln
co, o Grupo Pneuma Vita, animado e guiado pelo Padre Jose da Lapa,
C.S.Sp. E e-nos muito grato oferece-las, com toda a modestia mas na
consciencia de servir, para esta edigao de homenagem ao Padre Adelio
Torres Neiva, sacerdote espiritano, que conhecemos e se dedicou com
todo o coragao e inteligencia a estudar e divulgar o conhecimento da
espiritualidade espiritana — como testemunha tao bem o seu belo li
vro: «Os Ventos do Espfrito. O Espfrito Santo na vida e na missao da
Igreja».v
A luz dessa experiencia, diremos que, ou bem que se encara com
inteira disponibilidade de coragao entrar por uma evangelizagao kerigmatica, na forga do Espfrito Santo, portanto carismatica, ou bem que
nao havera ffutos de Nova Evangelizagao. E entrar por essa via e entrar por uma conversao pessoal a uma espiritualidade pentecostal, com
todas as exigencias e consequencias. Nao se pode pensar um apostolo
19 Robert Faricy S J, Procurando Jesu s em contem plagao e discem im ento, Ediqdes
Em anuel, Coim bra, 1995.
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que nao seja discipulo; e ser discipulo radical e fiel so e possivel sob a
condugao do Espirito Santo de Cristo — que esta na Igreja, sim, mas
morando e operando no coragao de cada baptizado que se mantem
humilde e de coragao aberto.
A nossa epoca reclama, cada vez com menos transigencia, a
acentuagao desta dimensao pessoal da vida no Espirito, quer para o
evangelizador, quer para o que espera a evangelizagao. O homem do
nosso tempo deseja experimentar a presenga viva de Deus, a partir do
proprio anuncio testemunhal do evangelizador e da comunidade; e
nao apenas ouvir falar de Deus, ainda que com belas e doutas palavras
de inteligencia teologica e moral, mas sem testemunho pessoal, sem
“ungao entusiastica” e sem comunidade viva. E um tal desejo e rigorosamente cristao.
Concluamos, voltando a ja citada afirmagao do Papa Bento
XVI, no recente documento que cria o novo dicasterio romano para a
Nova Evangelizagao, sobre: [1] a necessidade primacial de «viver»
uma experiencia de Deus («exige-se sobretudo que se viva uma pro
funda experiencia de Deus»); [2] que e encontro pessoal e portanto
irredutivel com Deus («encontro com uma Pessoa que da a vida um
novo horizonte e com isto a orientagao decisiva»).

“Nao se pode
pensar um
apostolo que nao
seja discipulo; e
ser discipulo
radical e fiel so e
possivel sob a
condugao do
Espirito Santo de
Cristo”
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